



















































　McCormack et al.（2009）, KH2012, Kunovskaya, 
Cude, and Alexeev（2014）, Bongini, Trivellato, and 




　● The Rand American Life Panel（以下 ALPと略
す。）の wave 5, wave 21, wave 50, wave 64
　● The Health and Retirement Study（以下 HRSと
略す。）の 2004年調査と 2008年調査



























































は 2016年２月 29日～同年３月 17日である。調
査対象は，わが国人口構成とほぼ同一の割合で






















































































辺最尤推定法は，全パラメータ (　 ,　 と　 )に
関する尤度関数から 　を積分消去し，消去した
結果を　 と　 それぞれについて最大化する手















































































































































（2019年 12月 2日受付、2020年 1月 15日受理）
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 ２）  　も推定すべきパラメータである。しかし，
IRTでは，通常項目パラメータの値が既知の
場合にだけ   　を推定する。豊田編著（2005, 
pp. 18-20）を参照した。
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A Reexamination of the Measurement of Financial Literacy 
Using Item Response Theory
Abstract
　This article examines the psychometric properties of the Financial Literacy Survey 
2016, which is the first large-scale questionnaire survey to understand the current 
state of fi nancial knowledge in Japan. Using item response theory (IRT), we estimate 
discrimination parameter and difficulty parameter for each item. Our results are 
compared to the U.S. results from Knoll and Houts (2012).
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